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This study aimed to reveal what in-service teachers experienced and learned during a long-
term physical education teacher education program conducted by a university and to examine 
the development process of their professional competence. Seven teachers who had 
participated in the long-term teacher education program were the subjects of the study. Semi-
structured interviews were conducted twice with each of the subjects, once during the program 
and again upon completion, after which the interviews were transcribed and analyzed using M-
GTA (Kinoshita, 2003). 
The results showed that there were 21 concepts, 8 subcategories, and 3 categories and 
revealed how the teachers learning was enhanced during the physical education classes by 
eliminating their anxieties about the classes, solving problems, and observing teachers of other 
classes. The teachers improved their learning experience through self-reflection based on 
objective data and constantly evolving opinions about physical education classes derived from 
their experiences. The results indicated that environmental factors such as a long program 
duration and the formation of a cooperative community are necessary for the development of 
professional competence of in-service teachers participating in the education program. The 
results of the study also suggested that teachers’ commitment to physical education classes was 
raised through the development process of in-service teachers’ professional competence. 
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を満たした 2013 年度及び 2014 年度の T 大学で
の体育科研修を行った公立小・中学校教員 7 名を
調査対象者とした（表 1）２） 。全て男性教員で教





































表 1 対象者の概要 ＊筆者作成
 
 
表 2 T大学の長期研修プログラム ＊筆者作成 
 
 





































対象者 性別 年齢 教職歴 校種 他校種経験等 保健体育免許
T1 男 42 19年 小学校(3年) 中学校(16年) あり
T2 男 39 11年 小学校(8年) 教育委員会(3年) あり
T3 男 39 13年 小学校(16年) なし なし
T4 男 44 21年 中学校(17年) 小学校(4年） あり
T5 男 38 12年 小学校(12年) なし なし
T6 男 35 12年   小学校(12年) なし なし
T7 男 35 11年 小学校(11年) なし なし


























インタビュー時期 T1（予備） T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 平均時間（分）
中間時 38分43秒 37分05秒 42分23秒 31分13秒 32分34秒 26分55秒 36分25秒 35分
終了時 56分43秒 39分33秒 40分19秒 35分53秒 29分58秒 33分15秒 34分53秒 36分28秒 36分
平均時間（分） 56分 39分 38分 38分 30分 32分 30分 36分 36分
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は 4 つの分析方法が存在している（木下， 2007）。  
本研究では，その 4 つの方法から木下（2003， 
2007）による修正版グラウンテッド・セオリー・
アプローチ（以下，M-GTA）を採用した。その理
由は以下の 3 つの特徴を有しているからである。 








 第 2 に，分析手順が明確化されている点である。
分析ワークシートや理論的メモを用いることで，
分析手順を明示することが可能になっている。 












































































































にした以下の 3 点の方策である。  
第 1 に，分析過程において，教科教育学を専門
とする大学教員と協議を重ね，分析結果を検証し，
















































































































表 6 カテゴリーとサブカテゴリー及び概念一覧 ＊筆者作成
 
 
表 7 概念の定義と具体例  ＊筆者作成
 
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
体育授業に関する迷いやジレンマ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
研修内容や環境的条件に関する迷いやジレンマ 〇 〇
指導方法や教材内容に関する学び 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
学習者の実態や変化 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
課題の自己認識 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
理論的知識の学び 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
学びの成果の実感 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
客観的データを用いた
　　　授業分析の重要性
客観的データを用いた授業分析の重要性 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
授業内容やスタイルの維持 授業内容やスタイルの維持 〇 〇 〇 〇 〇 〇
客観的データを用いた授業分析における省察経験 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
他者の授業観察における省察経験 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
迷いやジレンマを媒介とした省察経験 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
体育授業観の問い直しや変容の実感 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
体育授業への動機付け 〇 〇 〇 〇 〇
体育授業研究への意欲 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
学びや悩みの共有 〇 〇 〇 〇 〇 〇
研究コミュニティからの学びや支援 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
大学教員からの指導や支援 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
現場の教員から大学で学ぶ立場の変化 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
授業を追究できる時間的余裕 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
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